
































This is a case study on the active vocabulary development of a student who took a new 
course “English Workshop” for one and a half years. Spoken data recorded in May of the subject’s 
1st year and July of her 2nd year were used for this study. The data consists of one-to-one ﬁ ve-
minute-interviews with a native speaker of English.
The following development was conﬁ rmed : Types and tokens and the use of the inﬁ nitive, 
verbs, modals, and conjunctions increased. In addition the average length of her utterance per 
AS-unit doubled.
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を書き起した The NICT JLE Corpus での発表
語彙の使用状況を分析した。その結果、レベル
が上がると、発話量が増える・語彙が豊富にな




























































（1987）のBALLI （Beliefs About Language Learn-













　表 5.3、表 5.4は学生 A の発話の Word List
の内、使用頻度が３以上の語である。





表 5.2　ネイティブ教師のtypes, tokens, type-token
ratio　　　　　　　　　　　　　　
types tokens type-token ratio
１年５月  81 184 44.0
２年７月 101 226 44.6
types tokens type-token ratio
１年５月 104 201 51.7















































　　-　I went to. . .（2）
　　-　I want you to. . .（1）




　　-　I want to. . .（6）
　　-　I will go to. . .（4）
　　-　I have to. . .（2）
　　-　I like to go to. . .（2）
　　-　I’m looking forward to. . .（2）
　　-　things to do. . .（1）
　１年に比べて、to を幅広い用法で使ってい
るのがわかる。２年７月では、want to. . , like 
to. . . の名詞的用法、things to do. . . と形容詞的
用法と不定詞を使っていることが一つの特徴で
ある。また want to. . の後の動詞も decide, buy, 




　like （7）, is （6）, went （2）, go （1）, know 
（1）, studied （1）, want （1）, watched （1）
　２年７月（15語）
want （8）, study （4）, go （3）, decide （2）, 
get （2）, have （2）, buy （1）, decided （1）, 
have （1）, gave （1）, has （1）, is （1）, say 














　I think I should study more about it.






　　and （4）, but （3）
　２年７月（５語）




　After taking the exam, I want to study 













　S : I want to study about Australia more. 
For example, I like. . . uh. . . nature. . . 世
界遺産、For example, Blue Mountain.
　T : World Heritage Site.
　S : Yes.
　T : Places.
　S : Yes. I like World Heritage, so I want to 




















時期 AS-Unit 数 語数 平均語数
１年５月 71 172 2.42











　T : I went to university.
　S : University.
　T : Yeah, to study.  Not here. At a diﬀ erent 
university.
　S : Yes.
　T : And I. . .
　S : Work ?
　T : I studied.
　S : Studied ?
　Unﬁ nished sentence の例としては、疑問文
を作ることができない点が挙げられる。以下は
その例である。
　S : Do you like Japanese anime ?
　T : Animation ?
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